





















2.  受動態の従来の指導法の問題点について、Granger (2013: 5)には以下のように
ある。
For a long time – and still today in some cases – descriptions of passive structures 
were primarily based on intuition and the focus was mainly, if not exclusively, on 














Early transformational grammar accounts and many ESL/EFL texts tended to treat the 
passive voice as if it were a syntactic variant of the active voice. We have attempted 
to argue against this characterization of the passive. In fact, use of the two voices is 
motivated by different reasons. . . . [I]t is misleading to students to present the passive 
as if it were derived from the active voice.
　受動態の指導では、受動態の形態についてのみではなく、どのような場合に受






き手の情報提示の仕方が異なる。例えば、Biber et al. (2002: 166)は、‘ They [Passive 
verb phrases] reduce the importance of the agent of an action . . . ’と述べているが、こ
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のことは、Celce-Murcia and Larsen-Freeman (1999: 347)の‘[T]he passive “defocuses” 
the agent’.と一致する。さらに、Celce-Murcia and Larsen-Freeman (1999: 347)は、
これを受動態の‘core meaning’としている。そして、‘focus’をキーワードとするな
らば、Hands (2011: 406)は、受動態の使用について以下のように記述している。
[Y]ou could report the same event by using an active form of a verb, as in The dog has 
eaten our dinner or by using a passive form of a verb, as in Our dinner has been eaten 
by the dog, depending on whether you wanted to focus on the dog or your dinner.
　Hands (2011: 405-406) によると、同じ出来事について述べる場合でも、the 
dog に焦点を置くならば、能動態のThe dog has eaten our dinner が用いられ、our 




　1.  The people of France gave the Statue of Liberty to the United States.
　2.  Leonardo da Vinci painted the famous Mona Lisa.
　3.  We will make a decision about our trip soon.
　4.  The people reelected George Washington for a second term in 1792.
　5.  The Statue of Liberty was given to the United States by the people of France.
　6.  The famous Mona Lisa was painted by Leonardo da Vinci.
　7.  A decision about our trip will be made soon.
　8.  George Washington was reelected for a second term in 1792.               （下線筆者）
　Folse (1999: 243-244) によると、能動態の用例 (1)-(4) では、‘the most important 
topic’は、‘the person or thing that is doing the action (the “doer” of the action)’（「行為
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者」）であり、いずれも下線を付した文の主語が、‘the agent of the action’である。
一方、受動態の用例 (5)-(8)では、下線部の主語は、‘the agent of the action’ではな
く、‘the person or thing that “receives” the action of the verb’（「行為の受け手」）で
ある。これらのことから、受動態と能動態は、「行為者」への言及の仕方が異な
る表現であることが分かる。
3.2  受動態の文中でのby + agent phraseの有無について見てみよう。Folse (2009: 
244-245) は、受動態の文中の by + agent phrase の使用について、‘You should not 
name the agent when it is not new information or when the agent is not important’  
(p.244). と述べ、3.1 の受動態の例文 (8) において、ここでは、能動態の用例 (4)
の主語であった the peopleを用いたby + agent phrase付きの (9)のような用例は、
‘unconventional’であるとしている。つまり、大統領が人々つまり、国民によっ
て選ばれるのは当然であり、by the peopleはnew informationを伝えておらず、省
略しうると述べている。
　9.  ? President Washington was reelected by the people for a second term in 1792.
（下線筆者）(Folse 2009: 245)
　受動態の文中にby + agent phraseが用いられる頻度について、Leech (2001: 6)、
及びBiber et al. (2002: 167)のコーパスデータ分析によると、by + agent phraseが
用いられない受動態 (‘short passives’, ‘agentless passives’) のほうが、by + agent 
phraseが用いられる受動態 (‘long passives’) よりも、頻度が6倍高い。この頻度情
報をもとに、Leech (2001: 6)は、受動態の指導について以下のように提案をして
いる。
The ‘short passive’ without agent is structurally simpler, and this would lead one to 
suppose that it is easier to learn how to use [sic] than the ‘long passive’ with agent. 
This suggests that, contrary to what is often assumed, the short passive should be given 
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teaching priority over the long passive, on grounds of both frequency and learnability.
　これは、受動態の文で行為者が言及されない頻度のほうが高いことと、by + 
agent phraseが使用されない形態のほうが短く、学習者には、学びやすいことから、
受動態の指導においては、by + agent phraseが付かない形態を優先的に教授する
指導法である。Leech (2001: 6)の指導法の提案に従うならば、受動態の指導にお
いて、by + agent phraseの使用においては、「どのような場合に受動態の文におい
てby + agent phraseが用いられないか」ではなく、「どのような場合に受動態の文
においてby + agent phraseが用いられるか」という観点からの指導がなされる必
要があるだろう。
　前者の「どのような場合に受動態の文において by + agent phrase が用いられ
ないか」については、多くの文法書や文献において記述が見られる。ここでは、
Hands (2011: 406)の記述を紹介しよう。
　a.  because you do not know who or what the performer  
2
is
He’s almost certainly been delayed.
The fence between the two properties had been removed.
　b.  because it is not important who or what the performer is
I was told that it would be perfectly quiet.
Such items should be carefully packed in boxes.
　c.  because it is obvious who or what the performer is
She found that she wasn’t being paid the same salary as him.
. . . the number of children who have been vaccinated against measles.
　d.  because the performer has already been mentioned
His pictures of dogs were drawn with great humour.






　e.  because people in general are the performers
Both of these books can be obtained from the public library.
It is very strange and has never been clearly explained.
f.  because you do not want to say who performed an action, or you want to distance 
yourself from your own action.
The original has been destroyed.
I’ve been told you wished to see me.                                                              （下線原典）
■




　次に、「どのような場合に受動態の文においてby + agent phraseが用いられる
か」について、Biber et al. (2002) と Downing and Locke (2002) をもとに、「情報
の流れの原則 (the information-flow principle)」、「文末焦点の原則 (the end-focus 
principle)」そして「文末重心の原則 (the end-weight principle)」の観点から見てみ
よう。




10.  A. Where did you get that silver bangle?
       B. It was given to me by my BOY-friend.　　　  (Downing and Locke 2002: 252)









　11.  The front seats were filled by members of the families of the victims.
(Downing and Locke 2002: 253)
　新情報は重要な情報を伝達するために、旧情報より長くなる傾向があるとされ








へと情報が流れていることが分かる。以下のDowning and Locke (2002: 256)の用
例 (12a)から (14c)を見てみよう。いずれも、(a)の後に、(b)よりも (c)が続くほう
が自然な流れとなる。
　12 a.  The Prime Minister stepped off the plane.
　12 b.  Journalists immediately surrounded her.
　12 c.  She was immediately surrounded by journalists.
3 Downing and Locke (2002: 252-253)によると、話し言葉では、‘pitch’や‘stress’が伴うので、(10B)の





　13 a.  The Prime Minister stepped off the plane.
　13 b.  The wind immediately buffeted her.
　13 c.  She was immediately buffeted by the wind.
　14 a.  The Prime Minister stepped off the plane.
　14 b.  All the journalists were immediately greeted by her.


















して言及される必要がある場合には、by + agent phraseによって表される。受動
態の文では、by + agent phraseが用いられない頻度のほうが高い。受動態、そし







and Larsen-Freeman (1999: 347) は、‘[T]he passive “defocuses” the agent’. のように、
‘defocus’という表現を用いており、これは、「…の焦点をぼかす」の意味である

































passive verbs non-passive verbs
Figure 1: Frequency of finite passive v. non-passive verbs across registers




ている。本章では、「焦点移動」、「by + agent phraseの有無の頻度情報」、「レジス
ターについての頻度情報」が、学習者のどのレベルで指導されるべきかヒントを
得るべく、ELTの文法教材を参考にしながら考察してみよう。ここでは、Basic、
Intermediate、Advancedの3つにレベル分けをされたOxford Practice Grammar  (以
下OPG)の記述を分析する。
　OPGの3つのレベルが対象とする学習者のCEFRレベルは、OPG Basicは、A1















点移動」、「by + agent phraseの有無の頻度情報」、「レジスターについての頻度情
報」がOPGの3つのいずれのレベルで扱われているか調べた結果をまとめたも
のである。
4 「ヨーロッパ言語共通参照枠 (CEFR) – ブリティッシュ・カウンシル」2015 British Council日本 . 
Available at https://www.britishcouncil.jp/sites/default/files/jiao_cai_nonan_yi_du_tocefrying_yu_li_jian_di




OPG Basic OPG Intermediate OPG Advanced
焦点移動 ＋ ＋ ＋
by + agent phrase
の有無の頻度情報 (+) ＋ ＋
レジスターについて







べる必要がある場合には、それをby + agent phraseによって表すことは、学習者
に指導すべき重要な点であるといえよう。「by + agent phraseの有無の頻度情報」
について、OPG Basic、OPG IntermediateとOPG Advancedの記述は、受動態の文
で、どのような場合に行為者が言及されるかという観点から記述がなされている。
OPG Basicには、by + agent phraseが付く場合とそうでない場合の頻度の違いに
ついての明確な情報は掲載されていないが、 OPG Intermediateには、‘In a passive 
sentence, we sometimes mention the agent (the person or thing doing the action). We use 
by with the agent’ (下線筆者 ) (p. 134). 、OPG Advancedには、‘In passive sentences, 
we don’t usually mention the agent’ (下線筆者 ) (p. 64).という説明があり、受動態
の文において、by + agent phraseが付かない場合のほうが通例であることが分か









We use the passive in both speech and writing, but it is more common in writing. We 
see it especially in textbooks and reports. We use it to describe activities in industry, 
science and technology, and also for official rules. . . . The passive is also often used in 
news reports.   　　　（下線筆者）(OPG Intermediate: 134)
We often use passives when general information is presented in an impersonal way 
(not intended for a particular person). For example, passives are often used in rules and 
warning notices, in descriptions of procedures, especially in research reports, and other 
types of formal written reports where personal reference (I, we) is typically avoided. . . . 
We can use passives when we want to avoid personal commands and to avoid implying 
that we are only talking about ourselves or our personal actions.
（下線筆者）(OPG Advanced: 62)
　「焦点移動」、「by + agent phrase の有無の頻度情報」、「レジスターについて
の頻度情報」の 3 つの項目をすべて扱っているのは、OPG Intermediate と OPG 
Advanced であることから、受動態は、Basic レベルで導入され、Intermediate、







(2009)の次の記述からも明瞭であろう。Folse (2009: 250-251)は、‘Passive voice is 






するといえよう。例えば、OPG Intermediateでは、by + agent phraseによって行為
者が表される場合について、‘The new information about the subject comes at the end 





15. Alexander Graham Bell
A British inventor who went to live in Canada and then the USA. Bell invented the 
telephone.
16. Telephone
An apparatus with which people can talk to each other over long distances. The 




態と受動態のいずれを用いるかについて、OPG Intermediateのテスト (p. 143) に
おいて、談話における旧情報と新情報の提示の仕方、結束性を問う練習問題が掲
載されている。以下に2例のみ紹介する。
17.  Our neighbours have got a cat and a dog.




a) A lot of mice are caught by the cat.  b) The cat catches a lot of mice.
18.  Last night Martin dreamt he saw his dead grandmother.
a) A white dress was being worn by the ghost.  b) The ghost was wearing a white 
dress.   　          （下線筆者）(OPG Intermediate: 143)
　(17)と (18)において、選択肢に能動態と受動態が与えられており、いずれも
b)の能動態の文が、第1文に後続する。(17)では、第1文中のa catが、b)におい













る学年及び、第4章の「焦点移動」、「by + agent phraseの有無の頻度情報」、「レジ
スターについての頻度情報」の3つに加え、教科書ではじめて提示されている受






集されている。教科書C、Fでは第3学年である (Table 3参照 )。
Table 3: 受動態がはじめて導入される中学校学年
教科書A 教科書B 教科書C 教科書D 教科書E 教科書F



















ての中学校の教科書で説明がなされてもよいのではないかと考える。「by + agent 





強調するときには、by + agent phraseが用いられるといった記述や、教科書B、D、
Fの、by + agent phraseが用いられない場合として、行為者が不明な場合や、明
示する必要がない場合といった説明にとどめられている。今後、Leech (2001)や





教科書A 教科書B 教科書C 教科書D 教科書E 教科書F
焦点移動 － ＋ － ＋ － ＋
by + agent phraseの
有無の頻度情報 － (+) － (+) (+) (+)
レジスターについての




文法説明のために提示された初出の例文）が、by + agent phraseが付いたものか、
そうでないものであるのか調査した結果である。教科書C以外の教科書では、by 
+ agent phraseが付いていない用例が最初に提示されており、受動態の文において、
by + agent phraseが付かない頻度のほうが高いという言語事実を反映していると
いえようか。教科書Cのみが、by + agent phrase付きの例文を最初に提示すると
ともに、Table 4で見たように、教科書Cには、「by + agent phraseの有無の頻度情
報」について、あるいはそれに関連する記述がないが、今後、by + agent phrase
の使用頻度についての説明が取り入れられてもよいのではないだろうか。参考ま
でに、『中学校学習指導要領解説』には、「受け身は，以下のようなものを指導す
る」として、以下の5つの例文が提示されている (Judo is enjoyed by many people 
in the world./English is spoken around the world./This machine was made in France./A 
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new gym will be built here./We will be given new textbooks next year.)。ここでは、by 
+ agent phraseが付いた例文が最初に挙げられているが、受動態が用いられる目的
やby + agent phraseが用いられる理由や頻度を考えれば、教科書Cを除く5種類の
教科書のように、by + agent phraseが付かない用例から導入し、どのような場合
にby + agent phraseを用いて行為者が表されるのか説明するほうが、実際の英語
使用を反映した指導法であると考える。
Table 5: 中学校英語検定教科書における受動態の例文中のby + agent phrase












19.  Your son broke my kitchen window this morning. Look, this window was broken 
by your son.




は、第 1 文の my kitchen window が、第 2 文で this window で、(20) では、第 1 文
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